























































• Verification of reliability and validity of a face scale for pain assessment of preterm infants (FSPAPI) 
・所属:1)広島大学病院 2)広島大学大学院保健学研究科






























































































































評定者内の一致度は，レベル 1は0.762. レベル 2は
0.640. レベル3は0.891. レベル 1-3をまとめた一致
度は0.761であった K係数は0.626(p<O.OO1)であっ








ベルと PIPPの総得点の相聞は， レベル 1の0-1とO
-2を統合し.r最も強く現れたレベルJでみると p
0.766 (pく0.001).r最も長く現れたレベルjは p= 0.725 
(pく0.001)であったレベル 1の0-1と0-2を分割
し「最も強く現れたレベル」でみると p= 0.762 
(pく0.001).r最も長く現れたレベルJは p = 0.762 
表1.看護師の背景
施設1 施設2 施設3 全体
看護師数 12名 12名 10名 34名
年齢 27.6 :l 4.9歳 28.4 :l 7.4歳 29.4 :l 4.2歳 28.4:l 5.6歳
臨床経験年数 6.3土5.2年 7.0 :l 7.7年 7.7 :l 5.1年 7.0 :l 6.0年




早産児数 12名 16名 13名
処置場面数 29場面 39場面 61場面
在胎週数 26.8 :l 2.4週 27.5 :l 2.6週 27.6 :l 2.1週
出 出生体重 ーー ーー ・・・・・--------------・・ーー・ー・ー-----------.----------ーー・-----------・・-----------------------------------------
早産 生
906 :l 331g 992 :!: 341g 990 :l 322g 
時 Ap 1分値 4.8 :! 2.3点 4.9 :l 2.3点 4.9 :l 2.2点
----ーー ーーー ーーー ーーー ーー----------------------._----・・------------------------------------------ーー ・ーー ーーー・---------ー・・・...ー-----------------}巳 Ap 5分値 6.7 :l 2.6点 7.0 :! 2.4)点 7.2 :l 22点
の 修正齢 32.3 :l 3.1週 32.5士 3.0週 32.0土2.8週
背主H孟1 観察時 日齢
-------------------------------------・ーー・・・・ -・・-----------------------------------------40.8土23.5日 38.8:l 23.9日 384.1 :l 22.3日
体重 -・・・・・・・・・・・・・・ーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー 司ー---- -ー------------------------------------------ ーー，・ーー .ー.・--------
-・・・・ーー------・---------------._-----------
1.127 :! 515g 1.166 :l 516g 1.116 :!: 470g 
人工呼吸器装着 18場面 24場面 41場面
器内
温度 32.3 :! 1.5"C 32.2 :l 1.4 "c 32.2 :l 1.4"C 
照度 -・・ーーー・ー.・ー ・ー・・・・・・・・・・・・・・・ー ーー・・・・ー. 
境環条件
127.8 :l 86.4Lx 122.1土 82.2Lx 110.6 :l 74.0Lx 
音レベル --------ー-ー-ーー ーーー ーーー ・ー・・ーー・----------------------・・・..ーー ーーー ーーー ・ー・ーー -ー-----------------.. -ー---------------------------ーー -ー-----------62.9 :! 9.0dB 63.4 :!: 8.9dB 64.8 :! 8.7dB 
室
温度 26 -28"C 26 -28"C 26 -28"C 
照度 -----・・ーー ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー-------------------- ・ーーーーーーー・-------------------・ーーーーーーーーーーーーーーー ・ー・...ーーー・----内 201.4 :!:113.1Lx 188.8 :!: 109.3Lx 174.9 :! 1076Lx 









ιゐバ竺! 総得点 顔面3要素 BB ES NLF 
レベルo I 15場面 6.6士1.2 O.l :t 0.3 0 0 O.l :t 0.3 
0-1 (5) 6.6 :t 0.5 0 0 0 0 
0-2 (10) 6β :t 1.4 O.l :t 0.3 0 0 O.l :t 0.3 
霊|二一:!?二|二一二二!?:j:?と-1二!???と-1二一守!::i::::j:::i:::j::::: I 18tJili I ・~:t U u :tM U :t~ Q十 l
レベル3 I 2幻3場面 1立2.4土 2.8 5.5 :t 2.4 2.3 :t 0ω.9 1.6β :t 1.1 1.7士1.1.ユ  
雲|仁二;:?一:P空?TJf空竺j?:TF士!?トL土叶二--1上日二I 16 tJili I 9.6 :t 2.0 3.3 :t 1.4 1.6 :t0.7 1.3 :t0.7 O. 
レベル3 I 17場面 12.9 :t 2.9 6.l :t 2.2 2.3 :t 0.8 1.8 :t0.8 2.0 :t 0.9 











最強 p = 0.766事 p = 0.840* 
最長 p = O.ηデ p = 0.827本
分割した場合
最強 p = 0.7臼* p =仏837本
最長 p = O.η2* p = 0.824ホ
レベル0-1:処置前と変わらず鍛形成なし レベル0-2:収縮性以外の動きを認める
最強:30秒間で最も強く現れたレベル 最長:30秒間で最も長く現れたレベル
p : Spearmanの相関係数 * : p <0.001 
(pく0.001)であった.
また，顔面表情3要素の得点との相関は，レベル1の
統合で「最も強く現れたレベルJでは p = 0.840 
(p<O.OO1). ["最も長く現れたレベルJは p = 0.827 
(pく0.001)で、あった.レベル1の分割で「最も強く現れ
たレベルJでは p= 0.837 (pく0.001). ["最も長く現れ







頼性のある一致度」と言える 3) また K係数は 0.707




















情については， 3つの要素 (BrowBulge ・Eye
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Verification of reliability and validity of a face scale for pain 
assessment of preterm infants (FSPAPI) 
Akiko Abel) Kyokoo Yokoo2) 
1) Hiroshima University Hospital 
2) Hiroshima University, Graduate School of Health Sciences 
Key words: L preterm infant 2. pain 3. assessment tool 
4. face scale 5. reliability and validity 
The purpose of this study is to examine reliability and validity of the face scale for pain assessment of pre-
term infants developed by the applicant based on quantification offacial motions by 3-D behavioral analysis in or-
der to facilitate pain assessment of pre term infants in clinical settings. 
The investigation was conducted at three tertiary-level NICU facilities, with 61 recorded images of scenes 
from 16 preterm infants and observational data of 34 nurses. As for intra-evaluator reliability, agreement was 
0.761, Kcoefficient 0.626 (pretty much agree), whereas for inter-evaluator reliability, agreement was 0.809 (agree-
ment with reliability) and Kcoefficient 0.707 (pretty much agree). Dependence validity was compared with PIPP 
and was strongly correlated, with correlation coefficient (p) of 0.766 (p<O.OOI). 
The reason why intra-evaluator reliability was lower than inter-evaluator reliability, which was high, was 
considered to be because of the poor quality of recorded images which were used for reproducing the scenes, due 
to low intensity of illumination at NICU. However, because ofthe good inter-evaluator reliability and good corre-
lation with PIPP used for research, the scale developed by the applicant was considered to be convenient in clini-
cal settings. 
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